



















50 m及び 100 mの短距離走では，スタートから最大
速度に達する加速局面，最大速度及び速度維持局面，
最大速度時からゴール時までの速度逓減局面に分けて
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Abstract: The purpose of this study was to evaluate the 50 m sprint ability for elementary school boys 
measured by laser velocity measuring device (Laveg) with special att entions to various parameters cal-
culated from instantaneous velocity curve.
Subjects were 42 elementary school boys aged from 5 to 12 yrs. Instantaneous change in 50 m sprint 
running velocity was measured by Laveg as well as VTR picture. Following parameters were takes for 
the analysis: maximum sprint velocity (Vmax), distance from start to Vmax (Dis@Vmax), maintained 
distance from Vmax to 98%Vmax (Dis-98%Vmax) and %decline from Vmax to fi nal velocity (%DecV). 
Average step frequency and step length for every 5 m were calculated by analyzing VTR pictures.
50 m sprint time was signifi cantly (P<0.001) correlated with Vmax (r=−0.98), Dis@Vmax (r=−0.69), 
Dis-98%Vmax (r =−0.50) and %DecV (r=0.59), respectively. Vmax of 11–12 yrs was higher than these of 
5–6 yrs (6.37±0.45 m/s vs. 4.71±0.41 m/s, p<0.05). Dis@Vmax and Dis-98%Vmax of 11–12 yrs were longer 
than these of 5–6 yrs (p<0.05). Dis@Vmax of 11–12 yrs was about 2 times longer than these of 5–6 yrs. 
%DecV of 11–12 yrs was smaller than these of 5–6 yrs (19.21±11.12% vs. 6.90±2.64%, p<0.05).
By applying laser device for measuring instantaneous velocity in 50 m sprint, Vmax, Dis@Vmax, Dis-
98%Vmax and %DecV were able to be measured precisely and those parameters could evaluate the 
development of sprint ability in elementary school boys.
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地上から 0.9 mの高さとした。50 m走中は，常に被験
者の背部に機器の照準が合うようにパンニング操作を
行った。
デジタルビデオカメラは，50 m走路の 25 m地点側
方 27 mに設置した。デジタルビデオカメラのレンズ





































 ・平均速度［m/s］=5 m/区間タイム （2）
 ・平均ピッチ［steps/sec］
 =区間歩数 /区間タイム （3）
 ・平均ストライド［m/step］
 =平均速度 /平均ピッチ （4）
式（2），（3），（4）は，それぞれ 5 m区間ごとに算












・「ピッチ /身長」=ピッチ× {身長 /9.81}1/2 （5）

























































が 0.03～ 0.08 m/s大きい値を示した。速度維持距離で
は，どの年齢群でもビデオカメラから算出した方が
図 5　 各年齢群における 5 m区間ごとの平均速度，ピッチ及びストライド関係。※塗りつぶされたプロットは最大速度区間を示
す。黒の曲線は速度を示す。
















図 7　各年齢群の 5 m区間のピッチ /身長，ストライド /身長の関係





























5）各年齢群の 50 m走中のピッチ /身長とストライド /
身長の比較
図 7は，各年齢群の 5 mごとの平均ピッチ /身長と
平均ストライド /身長の関係を示した。ピッチとスト
ライドの絶対値と傾向が異なり，5–6と 7–8歳群より，
9–10と 11–12歳群は，ピッチ /身長とストライド /身
長の向上がみられた。さらに，5–6と 7–8歳群，9–10
と 11–12歳群は，それぞれ傾向が類似していた。
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